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  Fifteen cases of benign prostatic hypertrophy were treated with allylestrenoi （Gestanon） daily
for 3 months to 4 and half皿ollths． Its clinical evaluation was made by means of urofiometry， mea－
sure皿cnt of residual u血e， rectal examination， cystourethrogram and observation of subjectivc sym．
ptoms．
  1） Of 15 cases， 10 responded well， 3 unchanged， 2 none．
  2） More than l e cases showed decrease ofresidual urine and improvement in subjective symptoms．























































Gase年令 症．    状 グレー ド 残尿：量（切 投与期間
L． K．T． 78    ，р凾唐浮秩｡a 皿 20 3M
2． T．工． 68 dysuria 丑 50 4M
5． M．W． ．60 pollakisu士1a 1 ■5 3M
4． Y．K． 60 ． dysuria．． H 45 3M
5． A．〔｝． ．56 pollakisuria 1 10 4M
6． K．工． 67 pollakisur工a 皿 35 3M
γ N．凡 62 urinary rptention皿 450 5M
8． F．A， 69    ■獅盾盾狽浮秩｡a 皿 25 4M
9． 工．0， 70 dysur工a 1 15 3M
ユO．H．Y． ．64 nocturia 皿 ：30 生．5M
11． S．H， 55 urinary retention皿 320 3，5M
ユ2． N．S． 60 dysuria 聾 2Q 3M
ユ3． T．Y， 7ユ pollakisuria 1 15 3M
14． LN．64 dysuria 1 ．60 4M
15．．．K直． 78 urinary retentionH 620 ら5童
Table．Q．自覚症状の改善
Case （排尿開始迄の時間） （排尿時間） （尿放出力） （夜間頻尿）
（before）      （after）
ユ 、5sec↑   5sec↑．、不 変 （一） 不 変．
2 5 sec．↑       5 sθc ↑ 不．変 改 善 滅 少
5 5 sec ↑       5 Sθc ↓ 短 縮 〃 〃
4 5 sec ↑       5 sec ↓ 〃 〃 〃
5 5sec↑   5seG↑ 〃 〃 〃
6 5 sec ↑       5 sec ↓ 〃 〃 〃
7 5sec↑   5sec↑不 変 （一．） 不 変
8 5 sec ↑       5 SθC ↓ 短 縮 改 善 〃
9 5se。↓   5SθC↓ 不 変 ．（一） 〃
工0 ． 5 sec ↓       5 sec ↓ 短 縮 （一） 〃
エユ 5 sec ↑       5 sec ↑ 不 変 ． 改 善 滅 少
ユ2 5 sec ↑       5 sec ↑ ． 〃 （一） 不． ﾏ
ユ3 5 Sθc．↑       5 sec ↑ 短 縮 改 善 減 少
■4 5sec↑   5sec↓ 〃 〃 〃







    Table 3．残尿量の経時的変化
147
n廿≧
before！M 2M 呂M 4M after
Case
ユ 20 ユ5 13 ユO （一） ！0
2 30 ユQ ■5 ユ0 （一） lo
3 ユ5 ユ2 ユ0 ユ5 ■5 ユ5
裟 45 45 30 25（一） 25
5 10 8 10 5 3 5
6 35 37 24 工5 （一） ■5
7 450280 200 ユ80 ■50 ／50
8 工0 8 ユ。 7 （一） ワ
9 25 10 7 10 （一） コ．0
ユ0 30 10 7 10 （一） lo
ユ■ 320 250 260 200 ユ40 ユ40
■2 20 エワ 15 ■0 （一） ］．0
ユ3 ユ5 ユ。 ユ。 7 （一） ワ
ユ4 60 62 60 45 40 40































































































ユ 2究 ユ8．3 ユ5．ユ 2．0
2 ヴ．5 30．0 7．0 ユ「胃．0
3 21．4 36．9 ユ4．5 ユ3．o
4 22．3 ユ6．7 12．0 ユ2．ユ
6 3．5 ユ2．5． 6．O 5．2
8 22．5 ユ8．9 ＆2 8．G
ユ0 29．5 ユ生0 3．5 7．2
12 6．6 42．0 6．Q ユ6．O
ユ4， 62．5 58．3 34．0ユ7．露
・群
15F1
   5Vr 4 Lg’lsec




















 前             後














































































投 与後 の 変 化
（一）






















































治 療 Hlj 治 療 後

















































Fig． I l． WBC
before
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  上記いずれか一つ 〃
   不変
やや職諺＞77％










  改  善：！3％＼
          26％  軽度改善：13％／
 不  変 74％






















A． B． C， D， E． F，
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  inner area out’er． area
Fig．15。正常および前立腺肥大症の前立腺の
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本論文訂正
 Table 5平均排尿量の欄Case 8は2．25， Case 10は2．95， Case 12は42．0を10．5に訂正
 Table 8．．Aの列Case 10を㊥に
      ．F．の列 Case 2を㊥
            4．を⑭
            5を0
            6．をθ
            8を㊥
            11をθ
            14をθに訂正します．
 H94・Case No・12を4に訂正， Case No．2を12に訂正．
